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た（たとえば，Locker-Marphy and Pearce, 1995
など）．











れ （Jarvis and Peel, 2010），高級志向であること
やインターネットのテクノロジーを好むことが強
調される（Hannam and Butler, 2014；O’Regan, 
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　現地調査は，2009 年 8 月，2011 年 2〜3 月と 8〜























た地元住民によって経営され（Dai and Bao, 
図 2　元陽における棚田の分布と世界遺産の範囲（2015 年）
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て い る（Ateljevic and Doorne, 2005）． ま た，
1997 年に世界遺産に登録された麗江（Lijiang）
でも，開放直後（1985 年）に訪れた観光者は数





























　元陽県は 2 鎮，15 郷から構成されている（図 2）．
図 3　元陽県中央部における観光施設および道路の変化（2011・2015 年）
（図 3 の範囲は図 2 中の黒枠に示してある．b）図中の数字は，2011 年 7 月〜2015 年 12 月の間に開通した新道
に冠しており，本文中に説明がある．地形・河川は旧ソ連製 10 万分の 1 地形図「ЮАНЬЯН」（1978 年発行）
により作成．棚田・行政村の分布は Google Earth 衛星画像判読により作成．観光施設の配置は歩測により作成．
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る（Oliveira-Brochado and Gameiro, 2013）．
図 5　新街鎮・多依樹・普高老寨における土地利用と宿泊施設の分布
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は 1 名にとどまる．また，新街鎮の経営者 10 名
のうち，観光に関連する職種に従事していた者は
観光ガイドの 1 名に過ぎない．それに対し，多依
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　2011 年 7 月の段階では，観光村が 1 ヵ所，有
料展望台が 3 ヵ所設置されていた．世界遺産登録







































　ここでは，2011 年 7〜8 月に新街鎮中心部に宿
泊していた外国人 BP11 名（全員個人旅行）と，
2015 年 12 月に多依樹に宿泊していた 16 組の BP







（28.3%）， 立 地（24.8%）， 他 の BP か ら の 推 薦













設（図 5a）を利用した．このような BP の宿泊
施設の選択理由に一致した新街鎮中心部に BP 向
け宿泊施設が集積したと考えられる．















BP からの紹介 1 2
部屋 1 0
その他 1 3
新街鎮は 2011 年 7 月，多依樹は 2015 年 12 月の聞き取り
調査により作成．選択理由は複数回答．
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1992 年に対外開放されると外国人 BP の目的地















































Ateljevic, I. and Doorne, S. （2005） Dialectics of Authenti-
表 5　元陽における BP 向け宿泊施設の特徴
新街鎮 多依樹
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Transformation of Backpacker Guesthouse in Yuanyang, Yunnan, China
ITAGAKI Takeru
Since the economic open and reform enforced in China, peripheral region such as Yunnan Province became 
popular destinations to foreign backpackers. Located in southern Yunnan Province, terraced paddy fields and 
ethnic culture of Hani and Yi has been recognized as local tourism resources in Yuanyang. Tourism developed as 
early as in 1992 in Yuanyang, and the initial tourists were limited backpackers. In 2013,Yuanyang’s terraced paddy 
fields was registered as a World Heritage Site.
From 2000 to late 2000s-, guesthouses for backpackers were opened in the central area of Xinjiezhen near 
the bus terminal station. Since 2010s, guesthouses for backpacker accumulated in Duoyishu village, where is a 
convenient photo spot of terraced paddy fields. 
The characteristics of guesthouses for backpackers in Xinjiezhen are as followed: operated by local Han 
people, mainly managed by the family or relatives without hiring employees, facilities and service are simple. On 
the contrary, the characteristics of guesthouses for backpackers in Duooyishu are as followed: operated by Han 
people from other areas, employs many local people, offered high quality facilities and service experience for 
backpacker’s.
The factors to change the location of accommodation can be concluded in two points as followed. First, 
new roads opened with taking advantages of the registration as a World Heritage Site. From then on, the 
buses from Kunming and Hekou to Yuanyang directly run to Duoyishu before the bus terminal in Xinjiezhen. 
Second, Backpacker’s way of accommodations choice was changed. The majority of backpackers who stayed in 
accommodations in Douyishu had done some studies through the reviews by the hostel booking websites before 
they arrived Yuanyang and had booked the room online from the same websites. 
In that way, in Yuanyang, at the initial stage of tourism, the people from Yuanyang at the center of Xinjiezhen 
opened the low-priced accommodations suitable for backpackers. Later in Douyishu, the accommodations in high 
quality for backpackers were opened by the people from outside who were familiar with backpackers' cultures. As 
a result, the backpackers' tourism in Yuanyang proceeds bipolarization of the service quality, business owner and 
employees by different areas.
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